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テロリズムとはなにか―国連包括的国際テロ防止条約における?テロリズム」の位置づけ―






























（comprehensive legal framework of conventions dealing with international terrorism）」の構築





?Subedi,S.,P.,“The War on Terror and U.N.Attempts to Adopt a Comprehensive Convention on Interna-
tional Terrorism,” in Eden,P.and O’Donnell,T.（eds.）,September 11,2001： A Turning Point in
 
International and Domestic Law? （2005,Transnational Publishers）,p.207.
































?Measures to Eliminate International Terrorism,U.N.Doc.A/RES/51/210(1996),para.9.付言すれば，特別委員会
の設置決議の動因は，1994年の総会決議 49 ╱ 60に付属する「国際テロリズムを根絶する諸措置に関する宣言」（U.N.
Doc.A/RES/49/60,Annex）において，テロリズム「問題の一切の側面をカバーする包括的な法的枠組の存在を確保す
る目的から」テロリズムの防止，抑圧および根絶に関する現行の国際法上の枠組の再考が要請されたことにある。
?Draft International Convention on the Suppression of Terrorism, Letter dated 1 November 1996 from the
 
Permanent Representative of India to the United Nations addressed to the Secretary-General,Annex,U.N.Doc.
A/C.6/51/6(1996),p.2 et seq.
?Draft Comprehensive Convention on International Terrorism,Working Document submitted by India,U.N.Doc.
A/C.6/55/1(2000),p.1 et seq;Measures to Eliminate International Terrorism,Report of the Working Group,U.
N.Doc.A/C.6/55/L.2(2000)［hereinafter Working Group Report 2000］,AnnexⅡ,p.9 et seq.
?See Subedi,supra note 1,pp.209-210;Hmoud,M.,“Negotiating the Draft Comprehensive Convention on Interna-
tional Terrorism,”Journal of International Criminal Justice,Vol.4,No.5 (2006),pp.1031-1032;Di Filippo,M.,
“Terrorist Crimes and International Co-operation:Critical Remarks on the Definition and Inclusion of Terrorism
 
in the Category of International Crimes.”European Journal of International Law,Vol.19,No.3(2008),p.539.
?これ以降の検討は，インド草案を土台に作業部会の 2001年会期で合意に到達した条文テキストに原則として依拠する。
See Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly Resolution 51/210 of 17 December 1996,
6th Session (28 January-1 February 2002)［hereinafter AHC Report 2002］,U.N.Doc.A/57/37(2002),AnnexesⅠ
toⅣ.
?Hmoud,supra note 7,p.1032.
??Perera,A.,R.,“Reviewing the UN Conventions on Terrorism:Towards a Comprehensive Terrorism Conven-
tion,”in Fijnaut, C., Wouters, J. and Naert, F. (eds.), Legal Instruments in the Fight against International
 















?ａ 本条 1，2又は 3に定める犯罪に加担する行為
?ｂ 本条 1，2又は 3に定める犯罪を行わせるために他の者を組織し，又は他の者に指示する行為















別事件の捜査・訴追に関する国際的協力などが締約国に求められる（Gioia,A.,“The UN Conventions on the Preven-
tion and Suppression of International Terrorism,”in Nesi, G. (ed), International Cooperation in Counter-
terrorism : The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism (Ashgate, 2006)





法外交雑誌』第 105巻 4号（2007年 1月）2（498）頁参照）。
??U.N.Doc.A/C.6/62/SR.16(2007),p.16,para.116.
??Informal text of article 2,prepared by the Coordinator, AHC Report 2002,supra note 8,AnnexⅡ,p.6;Measures
 
to Eliminate International Terrorism,Report of the Working Group,U.N.Doc.A/C.6/56/L.9 (2001)［hereinafter
 




























??International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings,1997年 12月 15日採択（国連総会），2001年
5月 23日発効。同条約については，United Nations, International Instruments related to the Prevention and
 
Suppression of International Terrorism (United Nations Publications,2001)［hereinafter UN International Instru-
ments］,p.99 et seq.
??Saul,B.,Defining Terrorism in International Law (Oxford,2006),p.185.
??Gioia,supra note 11,p.15.
??International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,1999年 12月 9日採択（国連総会），
2002年 4月 10日発効。同条約については，UN International Instruments,supra note 15,p.113 et seq.
??See Saul,supra note 16,p.185.
??Perera,supra note 10,p.584.Informal Summary of the General Discussion in the Working Group,prepared by the
 
Chairman,Working Group Report 2001,supra note 13,AnnexⅣ,p.34も同旨。
??Hmoud,supra note 7,p.1033;Subedi,supra note 1,p.213,n.15.マレーシアの代表提案（A.C.6/55/WG.1/CRP.30）
については，Working Group Report 2000,supra note 6,AnnexⅢ,p.37.
??Hmoud,ibid.
??Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism,1999年 7月 1
日採択，2002年 10月 7日発効。同条約については，UN International Instruments,supra note 15,p.188 et seq.な
お，同条約 1条 2項にいうテロリズムの「定義」に付帯する広範性，曖昧性およびある種の政治性に起因する問題につ































??See for example Measures to Eliminate International Terrorism,Report of the Working Group,U.N.Doc.A/C.
6/57/L.9 (2002)［hereinafter Working Group Report 2002］,AnnexⅡ,pp.7-8（条約の適用範囲を取り扱う草案 18条
が条約採択の鍵たることを述べる。).
??マレーシアの代表提案（A.C.6/55/WG.1/CRP.30）については，Working Group Report 2000,supra note 6,Annex
Ⅲ,pp.37-38.本提案は，OICテロ防止条約 2条?ａの条文と同一である。
??See Perera,supra note 10,p.584;Gioia supra note 11,p.16.







行為防止条約については，UN International Instruments,supra note 15,p.38 et seq.
??Subedi,ibid.,p.214;Gioia supra note 11,pp.16-17;Perera supra note 10,p.584;Saul,supra note 16,p.186.
??Hmoud,supra note 7,p.1033.
??International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism，2005年 4月 13日採択（国連総会），
2007年 9月 7日発効。
??パキスタンの宣言および各国の異議については，国連のウェブサイト内の“Multilateral Treaties Deposited with the
 
Secretary-General”（http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx）（as of January 25,2010）を参照のこ































“Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General”（http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.
aspx）（as of January 25,2010）を参照のこと。See Newton,M.,A.,“Exceptional Engagement:Protocol I and a
 
World United Against Terrorism,”(December 16, 2009), Texas International Law Journal, Vol.45 (2009);









??Text circulated by the Coordinator for discussion,AHC Report 2002,supra note 8,p.17.なお，本提案の位置づけ
としては「…特別委員会の支配的な見解をあらわしている」と評価される。Gioia,supra note 11,p.18.
??Text proposed by the Member States of the Organization of the Islamic Conference,AHC Report 2002,ibid.






























??Saul,supra note 16,p.187;Walter,C.,“Defining Terrorism in National and International Law,”in Walter et al.
(eds),Terrorism as Challenge for National and International Law:Security versus Liberty?(Springer,2004),p.38.
??Informal summary,prepared by the Chairman,of the general discussion at the plenary meeting held on 28 June
 
2004,Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly Resolution 51/210 of 17 December 1996,
8th Session (28 June-2 July 2004),Annex I,p.7.
??Saul, supra note 16, p.188;Rostow, N., “Before and After:The Changed UN Response to Terrorism since
 
September 11th,”Cornell International Law Journal,Vol.35(2002),pp.488-489.
??なお，起草コーディネータ堤案は，公務中の国の軍隊の活動であって，他の国際法規則により規律されるものを適用除
外する爆弾テロ防止条約 19条 2項第二文および核テロリズム防止条約 4条 2項第二文を文字通り踏襲するものである。
??なお，「国連憲章の関連規定に従い実施される，自衛，執行活動，人道的救援活動及び平和維持活動」といった具合に公
務を明示に列挙する提案が，韓国を含む複数国により提案されたが，採用されなかった。See for example Proposal
 
submitted by the Republic of Korea (A/C.6/52/WG.1/CRP.54),Measures to Eliminate International Terrorism,


























??Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly Resolution 51/210 of 17 December 1996,13th
 
Session (29 June-2 July 2009),ChapterⅢ,U.N.Doc.A/64/37(2009),p.4.
??Dı?az-Barrado,C.,M.,“The Definition of Terrorism and International Law,”in Ferna?ndez-Sa?nchez,P.A.(ed.),
International Legal Dimension of Terrorism (Martinus Nijhoff Publishers,2009),p.38.
??OIC諸国提案に起因するところの「人民の自決権」に関わる問題は，まさしくテロリズムが本質的に有する一定のイデ
オロギー性を象徴する問題である。こうしたイデオロギー性が，テロリズムに関する，地域的レベルではともかく世界
レベルでの一般的な定義について合意の到達を阻んできたと指摘する者もいる。Gioia,A.,“The Definition of Terror-
ism in International Criminal Law,”in Heere,W.,P.(ed.),From Government to Governance:the Growing Impact
 
of Non-State Actors on the International and European Legal System : Proceedings of the Sixth Hague Joint
 
Conference held in The Hague, the Netherlands, 3-5 July, 2003 (T.M.C.Asser Press,2004),p.341.
??起草コーディネータは，条約の適用範囲をめぐる膠着状態の打開を目指し，長らく各国との協議を重ねてきた。そして，
いわば打開案としてのパッケージ案（前文条項の新設，起草コーディネータ提案［本稿注（37）］18条 4項内に第 2文の
追加および 18条 5項の新設）が，特別委員会 2007年会期で提案された（Report of the Ad Hoc Committee established
 
by General Assembly Resolution 51/210 of 17 December 1996,11th Session(5,6 and 15 February 2007),U.N.Doc.
A/62/37(2007),p.8.）。同案は次の通りである。すなわち，
前文として（爆弾テロ防止条約前文 10段および核テロリズム防止条約前文 13段と同一）
「国の軍隊の活動がこの条約の枠組みの範囲外にある国際法の規則によって規律されること及びこの条約の適用範囲か
ら一定の行為が除外されることが不法な行為を容認し又は合法化するものではなく，かつ，他の法規によって訴追す
ることを妨げるものではないことに留意して」
草案 18条として（下線部は追加・新設規定）
「1 この条約のいかなる規定も，国際法，特に国際連合憲章の目的及び原則並びに国際人道法に基づいて国，人民及び
個人が有する他の権利，義務及び責任に影響を及ぼすものではない。
2 国際人道法の下で武力紛争における軍隊の活動とされている活動であって，国際人道法によって規律されるもの
は，この条約によって規律されない。
3 国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって，他の国際法規則によって規律されるものは，この条約に
よって規律されない。
4 本条は，不法な行為を容認し，又は合法化するものではなく，また，他の法規によって訴追することを妨げるもの
ではない。この条約 2条が定める犯罪に該当する行為は他の法規の下でも処罰されうる。
5 この条約は武力紛争に適用される国際法の規則，特に国際人道法の下で適法な行為に影響を及ぼすものではない。」
― ―70
